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Challenges in Moral Education
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Abstract / Short Outline（概要）
The purpose of this study was to discuss current trends, future perspectives, and challenges in moral education. 
This study has the following constitution. First, this study discussed the change of moral education in school. 
Specifically, focused on the course of study and summarized the contents. Then, this study focused on moral 






























































































































































































































































































































































































































































































 〈 h t t p : / / w w w . m e x t . g o . j p / b _ m e n u /

























証−教育心理学研究 , 63, 453-466.
奥川　義尚（2007）．学習指導要領改訂の歴史的
背景とそれぞれの特徴の概略（その１）　研









た道徳判断の発達分析 教育心理学研究 , 
59, 155-167.
櫻井　育夫（2017）．認知発達理論から見た中学
生の道徳判断の時代変化 学校心理学研究 , 
17, 3-16.
桜井　茂男（1986）．児童における共感と向社会




Schultz, L．H., & Selman, R．L.（2004）．The 
development of psychosocial maturity in young 
children: A measure for evaluating character 
education programs. Journal of Research in 
Character Education, 2, 19-43.
Selman, R. (2003). The Promotion of social 
awareness. New York: Russell Sage Foundation．
豊泉　清浩（2015）．道徳教育の歴史的考察（1）
−修身科の成立から国定教科書の時代へ− 
文教大学教育学部紀要 , 49, 27-38.
豊泉　清浩（2016）．道徳教育の歴史的考察（2）
−「道徳の時間」の特設から「特別の教科




（Voices of Love and Freedom）プログラムの




育心理学研究 , 61, 386-397.
山岸　明子（2006）．現代小学生の約束概念の発
達−22年前との比較　教育心理学研究 , 54, 
141-150.
fujiwara@tc.nagasaki-gaigo.ac.jp
道徳教育の変遷と今後の展望 （藤原　和政）
